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   Abe salamanders (Hynobius abei), which are facing extinction, still inhabit the coast of Hyogo, Kyoto and Fukui. There are a small 
number of habitats and inhabiting individuals. In Fukui Prefecture, the habitats are found in such northern areas as Takefu and Awara but 
not in such southern areas as Wakasa. In 2004, we investigated the habitats of the salamander in 44 spots of the Wakasa area. The 
environment of 11 spots among them was suited for habitation of the salamander. However, the habitation was not confirmed in the Wakasa 
area. Fortunately, habitation of 16 species of rare wild animals and plants was confirmed. Such information of biological geography indicates 
the possibility that the salamander still inhabits the Wakasa area.  Though the salamanders were not found commonly and broadly, we 
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れていた（佐藤 1943，松井 1995，1996）。 





































史（川内ら 1998）から，3 月中旬から 6 月の間の幼生
出現期間を春季調査，11 月下旬から１月までの水辺へ
の成体出現・産卵時期を冬季調査として計画した。 
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 幼生出現期間の春季調査は，H16 年 6 月 5 日から 7
月 16 日までの 9 日間と H17 年 3 月 5 日から 4 月 3 日ま
での 3 日間に行った。調査地は，嶺南若狭地方東西約
80km のうち敦賀を中心とした約 50km 範囲の旧南条
町・敦賀市・美浜町･旧三方町･旧上中町･小浜市で行わ






の特徴および周辺の植生を表 1－1～表 1－3 に示した。
また，本調査の全ての調査地点の主な水環境を写真 1




































トケドジョウ（写真 50）環境庁；絶滅危惧 IB 類／福井
県；県域絶滅危惧 I 類（以下，環境庁／福井県の順に
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